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－ 42 － 
はじめに  
Samuel Taylor Coleridge の三大幻想詩のうち、 ‘Christabel’は他の二作、The Rime of 











人物の接触という点に注目したい。そこで、先ずは Christabel と Geraldine の両者を考え
てみる。 







考えても不自然ではない。実際 Coleridge の介護を行い、詩人の伝記を書いた James 
Gillman 医師は Geraldine を“the power of evil”「邪悪な力」と指摘し２、また、彼女を
John Keats の Lamia（『レイミア』）に登場する魔女と比較している研究もある。３ 従
って、『クリスタベル』は魔女 Geraldine が Christabel 親子に害をなす物語と解釈するこ




直した印象が強い。新しい解釈を得る為に今度は Christabel を考える。 
 
Christabel 考察  
 Christabel は貴族の娘という社会的身分の高い人物である。また、遠征中の騎士を思う
ところ（27-30）や初対面の Geraldine を保護するなど（104-111）、その性格は優しく、



















Christabel と Geraldine 









Geraldine と Ancient Mariner 
『クリスタベル』の代表的な先行研究である The Road to Tryermaine では、以下のよ
うな指摘がなされている。８ 
 
“The sufferings of Christabel were to have been represented as vicarious, 
endured for her ‘lover far away;’ and Geraldine, no witch or goblin, or malignant 
being of any kind, but a spirit, executing her appointed task with the best good 
will, as she herself says:― 
－ 44 － 
All they, who live in the upper sky, 
Do love you, holy Christabel, &c.” 
Moreover, it will be remembered that Geraldine reminds the spirit of Christabel’s 
mother that she has been delegated special power for the time of her mission. 
Lastly, it is even possible to explain Geraldine’s past on the “probationary” basis. 
Whatever she is or has done, she is now suffering in expiation of her sin, the 
brand or symbol of which is still visible on her body (recall here the use of the 
expiation motif in the doctrine of metempsychosis ), and her future depends on 
the successful accomplishment of her repugnant duty. 
（Nethercot, p.206） 
 







O mother dear! that thou wert here! 
I would, said Geraldine, she were! 
But soon with altered voice, said she― 
‘Off, wandering mother! Peak and pine!  
I have power to bid thee flee.’ 
（ll.202-206） 
 
‘Off, woman, off! this hour is mine― 
Though thou her guardian spirit be, 




る。だが、“’tis given to me.”「時は与えられた」という言葉には、Geraldine の強い意志






Since then, at an uncertain hour,  
That agony returns;  
And till my ghastly tale is told,  
This heart within me burns.  
－ 45 － 
I pass, like night, from land to land;  
I have strange power of speech;  
That moment that his face I see,  
I know the man that must hear me:  
To him my tale I teach. 










事もできる。更に Nethercot も引用した通り、 
 
‘All they, who live in the upper sky,  
Do love you, holy Christabel!  
And you love them, and for their sake 
（ll.227-229） 
 
天上に住むものが Christabel を愛し、そして彼女もまた彼らを愛していると Geraldine
は述べている。そして以下は、古老が終盤に若者たちに語った箇所であるが、 
 
He prayeth well, who loveth well  
Both man and bird and beast. 
He prayeth best, who loveth best  
All things both great and small;  
For the dear God who loveth us,  
He made and loveth all. 








Her silken robe, and inner vest,  
－ 46 － 
Dropt to her feet, and full in view, 
Behold! her bosom and half her side― 
A sight to dream of, not to tell! 





局 Geraldine は物理的な危害を加えようとはしなかった。更にこれに続く箇所では、 
 
Yet Geraldine nor speaks nor stirs;          
Ah! what a stricken look was hers!   
Deep from within she seems half-way   
To lift some weight with sick assay,   
And eyes the maid and seeks delay;   
Then suddenly as one defied          
Collects herself in scorn and pride,   
And lay down by the maiden’s side!—   
And in her arms the maid she took,   
             Ah wel-a-day!   
And with low voice and doleful look         
These words did say:   
In the touch of this bosom there worketh a spell,   
Which is lord of thy utterance, Christabel!   
Thou knowest to-night, and wilt know to-morrow   
This mark of my shame, this seal of my sorrow; 
（ll.255-270） 
 
俎板の鯉の Christabel に対して、Geraldine の躊躇い、むしろ、断腸の思いすら感じられ
る。そして、Geraldine の行動も、“In the touch of this bosom there worketh a spell, Which 




He holds him with his glittering eye―  
The Wedding-Guest stood still,  
And listens like a three years’ child:  
The Mariner hath his will. 
（ll.13-16） 
 
老人の“glittering eye”「きらめく眼光」と Geraldine の呪縛は、他人を拘束する点で共通
する。『古老の舟乗り』では、苦難の航海を経て、老水夫が他者に話を聞かせるという使命
とそれを実行する力を持っていたが、Geraldine にも同様の力があるのではないだろうか。
－ 47 － 
それから、彼女の“This mark of my shame, this seal of my sorrow;”「私の恥の跡と悲し
みの印」と“Behold! her bosom and half her side― A sight to dream of, not to tell!”「見
よ！ジュラルダインの露になった胸とわき腹を―  夢に見ても、口には出せない！」という





















Her lips were red, her looks were free, 
Her locks were yellow as gold: 
Her skin was as white as leprosy, 
The Night-mare Life-in-Death was she, 
Who thicks man’s blood with cold. 
The naked hulk alongside came, 
And the twain were casting dice; 
‘The game is done! I’ve won! I’ve won!’  























『クリスタベル』第二部 Leoline と Geraldine 
 『クリスタベル』第二部の創作は第一部から年数が経過している為、作風の印象は異な
る。特に Christabel の父親の存在が大きい。Sir Leoline の登場によって、第一部での
Christabel と Geraldine という限定された交渉から相関図のように変化している。それで
は、Geraldine が周囲にどのような影響を与えているかを考察していきたい。 




手に厳粛な鐘の音が広範囲に及ぶ様子を想像させる。また、“Three sinful sextons’ ghosts 









－ 49 － 
O then the Baron forgot his age, 
His noble heart swelled high with rage; 
（ll.431-432） 
 









And by mine honour! I will say, 
That I repent me of the day 
When I spake words of fierce disdain 
To Roland de Vaux of Tryermaine!― 
―For since that evil hour hath flown, 
Many a summer’s sun hath shone; 
Yet ne’er found I a friend again 
Like Roland de Vaux of Tryermaine.’ 
（ll.511-518） 
 
詩人 Bracy を通して、Leoline の積年の後悔、そして、親友 Roland への賛辞を投げかけ
ている。この迫真の Leoline の思いは Geraldine がいたからこそ、吐露できたのであろう。
親友と袂を分かち、妻に先立たれ、自身の健康すらままならない男に、これだけの気力を
呼び戻した Geraldine の存在は驚異である。Leoline と Geraldine の関係には、一種の救
済や浄化が見られる。実際、Leoline から見た Geraldine は、“a thing divine”「神聖な
人物」（476）であり、“bright eyes divine”（595）「輝く神聖な瞳」をしている。Nethercot










－ 50 － 




Close by the dove’s its head it crouched, 
And with the dove it heaves and stirs, 
Swelling its neck as she swelled hers!  
（ll.552-554） 
 






Save the boss of the shield of Sir Leoline tall, 












Christabel と Leoline の無垢と経験  








－ 51 － 
 
A little child, a limber elf, 
Singing, dancing to itself, 
A fairly thing with red round cheeks, 
That always finds, and never seeks, 
Makes such a vision to the sight 
As fills a father’s eyes with light; 
And pleasures flow in so thick and fast 
Upon his heart, that he at last 
Must needs express his love’s excess 




ある。かわいさ余って憎さが百倍といったところか。このように Leoline の Christabel
に対する愛情は娘への普遍的な愛情であるのと同時に、無垢なる故に過剰な愛情とも言え
る。それが、Leoline の家父長的な要素や盲目的な庇護の原動力なのであろう。だが、騎






以上の考察から Geraldine とは Christabel 親子に救済と経験を促すことを目的とする、
超自然的な存在だと私は考える。そして、彼女が一見すると、魔女に思われがちなのは、
Gillman が記した結末予定にある通り、倒される存在としての役割が必要だからである。












－ 52 － 
Notes 
                                                   
*本稿は平成 23 年度学習院大学英文学会大会での口頭発表原稿に加筆修正を施したもので
ある。 
*本稿の『クリスタベル』と『古老の舟乗り』は Jackson,H.J. ed. Samuel Taylor Coleridge: 
The Major Works including Biographia Literaria. New York:Oxford,1985.をテキストと
している。詩の引用該当部分は括弧内に行数で、欄外解説はページ数で表す。  
 
１ S.T.COLERIDGE 齋藤勇注釈『研究社小英文叢書（14）CHRISTABEL』研究社 1930
年の p.44 に説明がある。また Walter Scott の The Abbot, Chap. xv, ad fin and his Note 
VIII や Goethe の詩にも同様のことが書かれていると指摘されている。 
２ James Gillman, The Life of Samuel Taylor Coleridge (London,1838)の p.283。 
３ Arthur H. Nethercot, The Road to Tryermaine : A Study of the History, Background, 
and Purposes of Coleridge’s “Christabel.” New York: Russell & Russell, 1962. の p.106。 
４ Gillman, Life, pp.301-pp.302 
５ Gillman, Life, p.285 
６ 由良君美『荒野の告知  ―コールリッジ『クリスタベル』の祭祀主題―』1966 年の
pp.14-pp.15 
７ S.T.Coleridge 枝村吉三編注『コウルリジ詩集』旺史社 1987 年の p.179 の説明では、
Christabel には ‘lovely’, ‘sweet’, ‘holy’, ‘gentle’, ‘beautious’といった形容詞が用いられて
いる。一方、Geraldine には、‘beautiful’, ‘bright’, ‘fair’, ‘lofty’, ‘forlorn’が採用されている。  
８ Nethercot, p.206 
９ J.B.Beer, Coleridge the Visionary (London, 1959), p.189 
１０ 齋藤勇 ,p.47 の注釈 
１１ 齋藤勇 ,p.48 の注釈 
１２ テキスト p.55 
１３ Nethercot, p.28 に『クリスタベル』は「英語で書かれた最も卑猥な詩」と批評された
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